

















Review of the Literature on Emotionally Responsive Relationships 













　A literature search was conducted to clarify emotionally responsive relationships between mothers and children. 
The search revealed that the mothers’ accumulated experiences of trial and error in reading and responding to 
their children’s emotions are important for the development of emotional responsiveness. Responsive mother–
child interactions involve continuous emotional responses by the mother intended to foster the child’s autonomy 
and identity in response to the child’s approach.  However, each mother’s emotional responsiveness is influenced 
by the mother’s situation, the child’s state, parenting stress, and the mother’s form of attachment. Stress may also 
cause the mother to become incapable of responding appropriately in parenting. Furthermore, when the emotional 
responsiveness of the mother is appropriate, this can give the mother confidence and elicit more responsive 
interactions between the mother and her infant.
　These findings revealed that sensitive reading by mothers of their child’s internal state and appropriate emotional 
responsiveness based on this reading has an effect on the child’s development during infancy. Stable physical and 
mental behavior on the part of the parent (the mother) toward the child, whenever the child approaches the mother, 
is required to establish responsive mother–child relationships that positively influence development. 
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John Bowlby The Making & Breaking of Affectional 
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番号 表題 著者 掲載誌
論文種類
（頁）
掲載年 方法 対象 研究内容
10
出生早期の母子相
互作用に影響を及
ぼす要因ー第２報：
母親のうつ状態お
よび子どもの気質
（易刺激性）と母子
相互作用について
―
岩田　裕美
盛岡由紀子
斎藤由紀子
母性衛生・
第51巻２号
原著
（456-464）
2010
質問紙調査
とビデオ
観察
出産後の
母親
母子相互
作用
11
NICUへの入院を
経験した低出生体
重児の母親に
とっての母子分離
と母子再統合と
いう体験
飯塚　有紀
発達心理学
研究2013,第
24巻,第３号
原著
（263-272）
2013
半構造化
面接
低修正体重
児の母親
母子相互
作用
12
生後１週間以内と
１か月における
母から子への愛着
（MAI-J）と母子
相互作用
（AMIS）−第１報：
経時的変化と関連、
影響因子について
―
井上　千晶
三瓶　まり
比良静代ら
母性衛生・
第56巻２号
研究報告
（431-464）
2015
質問紙調
査とAMIS
調査
生後１週間
以内と１ヶ
月児の母親
母子相互
作用
13
早産児の経口哺乳
開始後における母
子相互作用の特徴
と関連要因−早産
児のcueおよび早期
産体験の癒しとの
関連
廣居嘉代子
廣瀬たい子
丸　　光恵
小児保健研
究 73（５）
研究
（653-662）
2014
ビデオ撮影
とNCAFS
分析
早産児の子
どもを持つ
母親
母子相互作
用特徴と関
連要因
14
母子関係における
母親の情動発達研
究の展望
小原　倫子
Psychology
and Human
Development
Sciences
Vol.53
原著
（57-64）
2006
研究
レビュー
研究・文献 情緒応答性
（ 119 ）
母親と子どもの情緒応答的な関わりについての文献レビュー 

